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The purpose of this research is to reveal the anatomy of Japanese Biotechnology Indus虻y，especially from the point 
of view of the technology alliances between Jap祖国ephannaceutical companies and biotechnology st町制ps.We try to 
reveal what affect the alliances， for example， Japanese pharma田uticalfirms' (1) R&D回.pabil勾皿dpolicy， (2) 
a四omplishmentsof biotechnology，祖d(3) foreign networks. In order to ver:均 aboveissues， we conducted a ques-
tionnaire survey for 43 Jap回目ephannaceutical companies皿 thispaper. 
In由jsstudy， the following are the findings reg町dingthe technology alliances between Japanese phannaceutical 
compa凹田andbiotechnology startups. (1) Japanese b凶 :echnologyindustry is in the early stage， inwhich only part of 
Japan悶仲間四ceutical∞mpam田 join.(2)古田epharmaceutical comp四間 possessblockbusters by low mol田 u-
lar weight compounds and networking with Jap四 eseacademics，血oughthey don1t accumulate biotechnology capabili-
ty. (3) These companies i帥 rmed阻tethe b凶 echnologyindustries in Japan田e四 doverse出
There a田 threelimitations of this paper. (1) 43 sar仲 sare too small to gene叫 zethe conclusions which are 
deriv吋仕om出estudy. (2) Each element ofR&D alliances is not discussed enough in由epaper. (3) The other ele-
ments of biotechnology industry， for inst叩 ce，government funding agencies， venture capitals and so on， are not 
observed. To increase the robustness of the findings， the analysis of the oth町 el目nentsof the industry and of dense data 
through c田estudies，訂'erequired 
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いる(小田切 [2006] pp.120-121)。また米国製造業の研究開発部門 (790部門)の定量研究から、研究開発
で期待される特許プレミアムは、医療機器~1.11、ノミイオ技術~0.99、医薬品 =0.96となっており、全産業





























































(Pisano [2006] p.16)と定義している。また、小田切 [2006]も、「一般的には、パイオテクノロジーを用
いて生産された医薬品をいう。…(中略)…、タンパク質などの生物材料を、遺伝子組換技術などを用いて
















えるほど新製品開発率が高まるという「逆U字型jの相関があるとされる (D田dsand Hil [1996] pp.52-54)。
また、技術提携を行う価値連鎖上の位置とパイオベンチャーの提携管理能力との関係については、川上型→
水平型→川下型の順に高い能力が要求され、さらにパイオベンチャーが提携管理能力を高めるには技術提携



















































ジが高く、アカデミツクとの密接な関係が求められる(小田切 [2006J p.59、玄場ほか [2005J p.7、








































均 X'iβ 勾 l-X'iβ
基本推計式① 7lij=φ(一一一一) φ(一一一一一)j=1，2，.J 
σσ 


































合計 平均 最大値 最小値 標準偏差
圏内BV技術提携活発度 65.00 1.51 3.00 1.00 0.70 
売上100億以上製品の保有数 45.00 1.05 9.00 0.00 2.18 
技術機会 2375.00 55.23 79.00 37.00 9.09 
専有可能性 1182.00 27.49 38.00 16.00 4.94 
バイオ医薬品保有有無 13.00 0.30 1.00 0.00 0.46 
圏内アカデ、ミック技術提携活発度 221.00 5.14 8.00 3.00 1.75 
海外売上高比率 725.00 16.86 100.00 0.00 27.47 
海外BV技術提携活発度 76.00 1.77 3.00 1.00 0.84 
海外アカデ、ミック技術提携活発度 187.00 4.35 9.00 3.00 1.65 
表2 相関行列
2 3 4 5 6 7 8 9 
国内BV技術提携活発度 1.00 
売上100億以上製品の保有数 0.26 1.00 
技術機会 0.47 0.23 1.00 
専有可能性 0.26 0.34 0.54 1.00 
パイオ医薬品保有有無 0.10 -0.62 -0.30 -0.33 1.00 
国内アカテ国ミック技術提携活発度 0.56 0.25 0.45 0.36 -0.24 1.00 
海外売上高比率 0.00 0.46 0.19 0.22 -0.65 0.17 1.00 
海外BV技術提携活発度 0.37 0.32 0.36 0.54 0.25 0.62 0.24 1.00 




























2.14***(7.36) 0.73** (2.57) 
0.09 ***(6.33) 0.02キ*(2.06) 
-0.17 (3.84) -0.03 (ー1.33)
-1.52* (3.78) 0.36 (-1.30) 
0.46** (4.37) 0.16** (2.26) 
1ー.17 (0.65) -0.45 (ー1.13)
0.32 (0.57) 0.05 (0.33) 








































































































































9 )その他にPis阻 o [2006] は「新薬開発のために新しい技術(~パイオ技術)の研究 開発・商業化を目的に1976年以
降に設立された企業J(Pisano [2006]、p.16)と定義Lているが、限定的すぎることから、本研究では芦田 新藤木
村 [2007]の定義を用いる。







1，2，3， Fし∞)= 0， F (∞) =じまた闇値を決めるために説明変数には通常定数項は含めない。確率分布関数とし
て正規分布 (φ(u))を選べば、順序プロピット モデルになZ。順序プロピット・モデルでは確率関数は推計式①
のように定義さ紅る oここでパラメータ Kとβを識別するためにはσ=1という標準化の仮定をおく必要がある。また、






ト)X，. . ，.Xnから、合計スコアX=2，X，として構成された尺度の良さを示す。クロンパックの α信頼性係数は、
0.8を目途に妥当な尺度といわれている。上述4つの仮説に該当する統合変数も 1変数に収束するための構成概念変数
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